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ウトプットを y とする。インプット x１，x２に対
応するスラック変数をそれぞれ s１，s２，アウ
トプット y に対応するスラック変数を syとす
る。１から lまで DMUが存在し，効率性を計






















































































































はクラスター a とクラスター b から新たなク
ラスター c を形成した場合を考える。そして，


















































































































































































































































































北海道 ０．８５９１ ２５０，９０５ ５６，９６８
神奈川 ０．９７１５ １４６，３１７ １，２０９
大阪 ０．５５４８ １４８，０５７ ２４，５７５
福岡 ０．７０６０ １５１，２７９ １９，９２５
クラスター２
京都 ０．９０７３ ８４，８４０ ８，６２０
クラスター３
三重 ０．９５８９ ８，２４８ １，３５９
クラスター４
秋田 ０．７１７０ ６，７３５ １，４６１
山形 ０．６３５３ １８，３７３ ３，１２０
奈良 ０．６５９４ １８，５２０ １，８６２
島根 ０．７４３１ ２０，７８１ ３，１７５
徳島 ０．７２１４ ４，７３４ １，１５８





















































































Cooper W.W.,２００７, Seiford L.M. and Tone K. Data
Envelopment Analysis, Springer
Evans L.２００４Traffic Safety, Science Serving Society
Lave, C. A ,１９８５“Speeding, Coordination, and the５５―
MPH limit” American Economic Review , Vol.７５, No.
５
Levy, D.T. and P. Asch,１９８９“Speeding, Coordination,
and the ５５―MPH Limit : Comment.” American
Economic Review , Vol．７９, No.４
Wilkinson, J. T. ,１９８７ “Reducing Drunken Driving :
Which Policies Are Most Effective” Southern Eco-
nomic Journal , Vol.５４, No.２
Porter, R. C.１９９９Economics at the Wheel , Academic
Press
Rothe, J.P.１９９０ Challenging the Old Order , Transac-
tion Publishers
平成２０年交通違反取締は効率的に実施されていたか？
35
